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In 1945, the United Nations Charter was signed in San Francisco after the United 
Nations Conference on International Organization. In the first chapter, “Purposes 
and Principles,” four purposes are stated, and one of them refers to racial equality: 
to “achieve international co-operation . . . in promoting and encouraging respect 
for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to 
race, sex, language or religion.” Considering that President Wilson, 25 years ago, 
refused to accept the Japanese proposal for inserting a short clause about the 
abolition of racial discrimination into the Covenant of the League of Nations, the 
United Nation Charter accepted to bear a responsibility this time. Based on 
official documents of the time and secondary works, this article examines the 
origins and the driving forces both within and outside of the Roosevelt 
Administration that led to the inclusion of the clause. It draws attention to the 
substantial contribution of a private organization such as the Commission to 
Study the Organization of Peace and its close relationship with government 
officials. It concludes that the reference to racial equality was not the result of 
single organization or country, but of various countries and people who were 



















 国際連合の設立が最初に言及されたのは 1941 年の大西洋憲章であった。イギリス












































































会（Commission to Study the Organization for Peace：CSOP）」であろう。ウェル
ズ委員会のメンバーである先述のショットウェルはアイケルバーガーとともに、カー






に対する公平性についてもかなり早期の段階で言及している。1941 年 6 月、ローズ
ヴェルトとチャーチルが大西洋憲章を発表する 2か月前にはすでに、新しい国際秩序














また注目すべき点はそのような主張の内省的一面である。CSOP は 1940 年から報































































































 1945 年 4 月 25 日から 6 月 25 日の 2 か月間にわたり「国連機構に関する連合国会
議（通称サンフランシスコ会議）」が開催された。ダンバートン・オークス提案を行っ













































ることに同意した。その結果、書簡の 1 番目と 3 番目の項目はすぐに同意が得られ、
4 番目の人権委員会についてはイギリスとソ連が難色を示したが、アメリカ代表であ
り先述のウェルズ委員会のメンバーの一人でもあったボウマンの熱心な説得により、
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補記 
 本稿は既発表論文が査読を経て新たに掲載されるものである。（2017年 8月 30日） 
 
